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研究データ公開の義務化と関連組織
学術雑誌政府機関	 助成団体 ⼤大学







































Robinson,  Nigel.  Discovery,  Access,  and  Citation  of  
Published  Research  Data.  2013.
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研究データ管理理トレーニング
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研究者のためのデータ管理理⽀支援
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関連部署・機関との連携



























DCC:  Digital  Curation  Center
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研究データ管理理サービス構築ガイド
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http://www.dcc.ac.uk/resources/developing-‐‑‒rdm-‐‑‒services
⼤大学のポリシーや計画策定の⽀支援
2013/10/25 IKEUCHI UI 30
Overview  of  fundersʻ‘  data  policies（助成機関のデータポリシー概要）
http://www.dcc.ac.uk/resources/policy-‐‑‒and-‐‑‒legal/overview-‐‑‒funders-‐‑‒data-‐‑‒policies
DCCの実施したトレーニング
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Digital  Curation  101:  How  to  Manage  Research  Data  
http://www.dcc.ac.uk/training/dc-‐‑‒101
分野別メタデータ標準の例例
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I  saved  3  hours!
n 研究データ
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